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Abstract 
We analyzed objective data from texture measurements of food for the dysphagia diet provided in 
a hospital at the Sasebo city, to examine and understand the current food style in this hospital. 
Dysphagia diets vary in food style (hardness, cohesiveness, and adhesiveness) even when the 
same kind of food is provided. We compared the classified UDFs with the levels of the standard 
dysphagia diets provided at hospitals. We found that some foods in Class 4 (i.e., “Do not need to 
chew”) provided in accordance with the standard regulations, actually belonged to Class 3 (i.e., “can 
crush with the tongue”) based on our texture measurements. Moreover, among the classes of food 
provided under the “dysphagia diet” standard at levels 1, 2, and 3 of the dysphagia diet pyramid, 
several foods belonged to level 4 of the “transition diet” standard. 


























試料は、平成 25年 12月 3日から平成 26年 1月 30日に佐世保市内の 9病院で昼食に提供された 20









































レベル 許可基準 区分 名称
レベル0
（開始食）
― j
嚥下訓練食品 0j
（均質なゼリー）
赤0
（ゼリー状）
レベル3の一部
（とろみ水）
― t
嚥下訓練食品 0t
（とろみ水）
―
レベル1・2
（嚥下食Ⅰ・Ⅱ）
Ⅱ
（均質なもの）
区分4
（かまなくてよい）
1 j
嚥下調整食 1j
（均質で離水に配慮したゼ
リー、プリン、ムース状）
赤1
（ムース状）
Ⅲ
（ 不均質なものも含む）
1
嚥下調整食 2-1
（均質なピューレ・ペースト・
ミキサー食など）
赤2
（ペースト状）
― 2
嚥下調整食 2-2
（不均質なものを含む）
黄2
（かまなくてよい）
レベル4
（移行食）
―
区分3
（舌でつぶせる）
嚥下調整食 3
（多量の離水がない）
黄3
（舌でつぶせる）
レベル4
（移行食）
―
区分2
（歯ぐきでつぶせる）
区分1の一部
（容易にかめる）
嚥下調整食 4
黄4
（歯ぐきでつぶせる）
― ―
区分1
（容易にかめる）
黄5
（容易にかめる）
農林水産省食料産業局食品製造課（2016）スマイルケア食の取組について,
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/attach/pdf/kaigo-10.pdf(平成28年12月20日閲覧) を一部改変
レベル3
（嚥下食Ⅲ）
区分4
（かまなくてよい）
2
3
4
―
表1　摂食・嚥下機能に対応した食事のテクスチャーに関する各分類との関連
学会分類2013
スマイルケア食
コード
Ⅰ
（均質なもの）
0
